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The simulation of water uptake model is extremely important to anticipate the 
moisture content changes in the soil. It is very helpful to the development of 
geotechnical foundation and geo-environmental problem. There are some water 
uptake models have been developed by other researchers. However it is lack of 
software programme to plot and analyse the model. Hence, this project focuses into 
the development of coding for linear and non-linear water uptake model. Prasad 
linear model and Li et al. exponential model was simulated by using Visual Basic 
6.0. The result was verified and showed a good match with the model. The 
exponential model also compared with CERES model. The sensitivity of linear and 
exponential model was investigated and also the comparison between both simulated 
models. The results show that the total water extraction of linear model does not 
affected by rooting depth but very sensitive to potential transpiration. For 
exponential model, the increment of total water extraction is constant with the same 
increment of potential transpiration. Total water extraction of linear model is lower 
compare to exponential model. Besides, the extinction coefficient, b shows the least 
effect to the total water extraction. This value of 0.15/cm and higher shows that the 


















 Simulasi pada model pengambilan air adalah sangat penting untuk 
menjangkakan  perubahan kelembapan di dalam tanah. Ia sangat membantu kepada 
pembangunan masalah asas geoteknikal dan alam sekitar. Terdapat beberapa jenis 
model pengambilan air telah dibangunkan oleh penyelidik-penyelidik. Masalah pada 
masa ini adalah kekurangan program perisian untuk merancang dan menganalisis 
model tersebut. Oleh itu, projek ini memberikan tumpuan dalam membangunkan kod 
untuk model pengambilan air linear dan bukan linear. Model linear daripada Prasad 
dan model eksponen daripada Li et al. telah disimulasi dengan menggunakan kod 
program Visual Basic 6.0. Hasil ini telah disah dan menunjukkan satu persamaan 
yang baik dengan model. Model eksponen juga dibandingkan dengan model CERES. 
Kepekaan model linear dan eksponen telah dikaji dan perbandingan juga dibuat 
antara kedua-dua model tersebut. Keputusan menunjukkan bahawa jumlah 
pengambilan air daripada model linear tidak dipengaruhi oleh kedalaman akar tetapi 
sangat sensitif kepada potensi transpirasi. Untuk model eksponen pula, kenaikan 
jumlah pengambilan air adalah tetap dengan kenaikan potensi transpirasi yang sama. 
Jumlah pengambilan air model linear adalah lebih rendah berbanding dengan model 
eksponen. Selain itu, ‘extinction coefficient’, b menunjukkan kesan yang paling 
rendah kepada jumlah pengekstrakan air. Nilai ini pada 0.15/cm dan lebih tinggi 
menunjukkan bahawa kadar perahan adalah hampir sifar apabila kedalaman akar 
sama atau lebih daripada 60% kedalamannya. 
 
 
 
